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APITE ,5 -  I )ROPO S
I n  r v k r i c h  t h e  I { i s t o r y  i s  c o n c l u d e d .
F i e l d i n g r T o , m  J o n g g r X V I I I ,  c h a p . T h e  1 a s t .
L e s  e x e r € l u e s r  e m p m n t ó s  à  T o m  J o L q . s r  p o u r r a i e n t  l a i s s e r
s u p p o s e r  q u e  c e t  e s s a i  s e  l i t  c o m m e  i r n  r o m a n .  C e p e n d a n t ,  i I
f a u d r a i t  I e  t a l e n t  d r u n  F í e l c l i n g  p o u r  f a i r e  d e s  r ê f l e x i o n s
a u s s i  p l a i s a n t e s  q u e  p r o f  o n r ; i : i ;  s u r  l e  r o m a n ,  t o u t  e n  ó c r i v a n t
u n  r o m a n .  J e  n e  m r  i l l . u s i o n l l e  d o n c  p o i n t .  O n  n e  b a d i n e  p a s
a v e c  1 a  n a r r a t o l - o g i e  !
J I e s p è r e  p o u r t a n t  a w o i r  r é a l i s é  I e s  o b j e c t i f s  p l u s  m o d e s t e s
d e  c e t t e  é t u d e ,  a n n o n c ó s  d a n s  . s o n  s o u s - t i t r e  r  € [  a l l i a n t  I a
t h 6 , : r i e  e t  I t a n a l y s e .
A  c e t  e f f e t ,  d e u x  m o d è I e s  t h é o r i q u e s  o n t  6 t 6  é l a b o r é s .
D a n s  l e  m o d è l e  c o m m u n i c a t i f  p r a g m a t i q u e  d u  t e x t e  n a r r a t i f
l i t t é r a i r e ,  n o u s  a v o n s  t e n t ó  d ' é t a b l i r  d e s  d i s t i n c t i o n s  n e t t e s
e n t r e  d e s  i n s t a n c e s  q u r o n  a  s i  s o u v e n t  c o n Í " o n c l u e s  ( p a r t i e  1 ) .
C e  p r e m i e r  m o d è l e  s e r t  d e  c a d r e  t h é o r i q u e  p l u s  J - a r g e  à  l a
t y p o l o g i e  n a r r a t i v e ,  q u i  a  f a i t  I  I  o b j e t  p r i n c i p a l .  d e  n o t r e
t r a v a i l .  E t a b l i s  c l é d u c t i v e m e n t  s u r  l a  b a s e  d e  I ' o p p o s i t i o n
f o n c t i o n n e l l e  e n t r e  l e  n a r r a t e u r  e t  l r a c t e u r ,  n o s  c i n q  t y p e s
n a r r a t i f  s  o n t  6 t 6  m u n i - e  d e  I  e u r s  t r a i t s  d i s t i n c t i f  s  e t
i l l u s t r ó s  d t e x e m p l e s  c o n c r e t s .  L a  a 6 f i n i t i o n  d e  l . r a p p a r e i l
c o n c e p t u e l  a  d o n n ó  l i e u  à  u n e  s l m t h è s e  n a r r a t o l o g i q u e  ( p a r t i e  2 )
L a  c o n f r o n t a t i o n  d e  n o t r e  t y p o l o g i e  a v e c  l e s  p r i n c i p a l e s
ó t u d e s ,  c o n s a c r é e s  a u x  p r o b l è m e s  d u  p o i n t  d e  v u e ,  a  p e r m i s
e n s u i t e  u n e  m i s e  a u  p n i n t  d e  c e  c h a m p  t h ó o r i q u e  ( p a r t i e  3 ) .
N o t r e  v i s é e  n t ó t a i t  p o u r t a n t  p a s  u n i q u e m e n t  t h 6 o r i q u e .
L a  p o é t i q u e  e t  I a  c r i t i < 1 u e  s o n t  s r : l i d a i r e s .  L , a  t y p o l o g i e
f o n c t i o n n e  à  l a  f o i s  c o m m e  m o d è l e  t h é o r i  q u e  e t  c o m m e  m ó t h o d e
d r a n a l y s e  d u  d i s c o u r s  n a r r a t i . f  ( p a r t j . e  4 ) .  A f i n  d r ó p r o u v e r
I a  v a l e u r  o p é r a t i o n n e l l e  d e  l a  t y p o l o g i e  d i - s c u r s i w e  r  n o l l s
l r awons  app l i quóe  à  D i x  heu res -  q t  c l qm i r?  r l u - sq .L l , - e r r  r á t 'A  de
M a r g u e r i t e  D u r a s  ( p a r t i e  5 )  e t  a r r x  I 1 ] u s L f p : - l 1 " t q 3 1 o = s  d e
I
I
-  2 7 7
R o b e r t  C h a l r e  ( p a r t i e  7 1 .  D a n s  l e  p r e m i e r  c a s ,  n o u s  n o u s
sommês in tó ressó spéc ia lement  à  la  fonc t ion  du  type  namat i f
p rédominant ,  a lo rs  euer  dans  Ie  secondr  no l ts  nous  sommes
s u r t o u t  p e n c h é  s u r  l e s  a l t e r n a n c e s  t y p o l o g i q u e s r  e u i  e x e r c e n t
u n e  p u i s s a n t e  i n f l u e n c e  p e r s u a s i v e  s u r  l e s  n a r r a t a i r e s  d e s
r é c i t s .  L r a p p l i c a t i o n  d u  m o d è l e  t y p o l o g i q u e  n r i m p l i q u e  a u c u n
automat isme.  Au cont ra i re ,  la  typo log ie  rempl i t  r rne  fonc t ion
e x p l o r a t r i c e .  E l l e  a  s e r v i  à  r e p ó r e r  l a  s i n g u l a r i t 6  d e  c h a c u n e
c l e s  s e p t  H i s t o i r e s  e t  à  i n t e r p r 6 t e r  l a  s i g n i f i c a t i o n  s p 6 c i f i q u e
d e  l e u r  s t r u c t u r e  n a r r a t i v e  p a r t i c u l i è r e .  E n  o u t r e ,  l a  m i s e
e n  j e u  d u  m o d è l e  d e s  i n s t a n c e s  l i t t 6 r a i r e s ,  c o m p l ó t 6  p a r  l e s
n i v e a u x  n a r r a t i f s  d u  r 6 c i t  e n c a d r ó  ( p a r t i e  6 ) ,  a  p e r m i s
d r a n a l y s e r  I a  m u J - t i p l i c a t i o n  d e s  p o s i t i o n s  i n t e r p r é t a t i v e s .
O n  a  p u  c o n s t a t e r  q u e  l e  l e c t e r r  p e u t  c o m b i n e r  c e s  i n t e r -
p ró ta t ions  d iverses  dans  une lec tu re  syn thé t ieue r  pour  re -
cons t ru i re  a ins i  les  6vénements  romanesques dans  tou te  leur
c o m p l e x i t é .  C o m m e  I e  m o d è t e  i n t è g r e  l e s  i n s t a n c e s  c o n c r è t e s
( a u t e u r  e t  l e c t e u r ) ,  n o u s  a v o n s  é l a r g i  l r a n a l y s e  n a r r a t i v e ,
en  prenant  éga lement  en  cons idéra t ion  le  contex te  soc io -
c u l - t u r e I  d u  r o m a n  ( p r o b l è m e  d e  I t i n é g a l i t é  s o c i a l e ,  r è g t e s
d e  l a  c o n d u i t e  f é m i n i n e ) ,  a i n s i  q u e  s a  r é c e p t i o n  p a r  l e
a r  l 8 e  s i è c l e  e t  p a r  l a  c r i t i q u e
l i t té ra i re  depu is  Champf leur lo  Pour  appro fond i r  davantage
l e s  r e c h e r c h e s  d a n s  c e t t e  d i r e c t i o n ,  I a  n a r r a t o l o g i e  p o u r r a
s r i n s p i r e r  d e  l a  s o c i o - c r i t i q u e  e t  d e  I t e s t h é t i q u e  d e  l a
r ê c e p t i o n .
L a  p o é t i q u e  e t  l a  c r i t i q u e ,  l a  t h ó o r i e  n a r r a t i v e  e t
I t a n a l y s e  p r a t i q u e  s r e n r i c h i s s e n t  m u t u e l l e m e n t  d a n s  u n e
f r u c t u e u s e  c o m p l é m e n t a r i t é .
